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  This research aims to acquire and sort out basic 
information about the city of Sakaide, as a preparatory 
work for an international workshop of environmental 
design which is to be held in the following years. 
  The city of Sakaide has been developed since ancient 
times as a strategic place of sea traffic being located at the 
middle of Seto Inland Sea.  The importance of the city 
further augmented when the construction of the Seto 
Ohashi Bridge was completed in 1988.  However, now in 
the age of depopulation, with the drastic change of social 
and industrial conditions, many problems have emerged in 
different areas in the city. 
  In this research, the city area is divided into four zones 
according to the geographical features, namely enclosure 
zone, central zone, waterfront zone, and island zone.  
Various problems and local resources are recognized 
through field survey and interviews. 
  The result of this research will be applied not only to the 
following workshop but also to draw up a strategic city 













































図 1	 坂出臨港主要部と分区指定を Google Earth で表示 
	 これと併行して 5 月 9 日〜5 月 11 日には、大学院の「環
境デザインプログラム」の履修学生らと共に現地を訪れて、
臨海部工業地帯と島嶼部のフィールドサーベイを行った。 

















リングを行った。また、3 月 5 日〜3 月 6 日には、研究メ
ンバーの川北と中村が 2 名で現地を訪れ、中心市街地お
よび市南部の山域と田園地域の調査ならびに関係者への
ヒアリングを行った。さらに 3 月 15 日〜3 月 16 日には、
川北が 1 名で現地を訪れ、中心市街地および港湾部の調
査と関係者へのヒアリングを行った。 
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図 2	 坂出市域を構成する 4 つのゾーンの概念図 
 
3) 抱護ゾーン（山域と水系と田園地域） 
	 坂出市域の東には標高 300〜400m 級の山々からなる五










































































































1) Workshop_atelier/terrain の略。CUPEUM (Chaire 































http://www.city.sakaide.lg.jp、2015 年 8 月確認。 
